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Abstract. In August and September in 2017, high rate of bleaching of corals and sea 
anemones observed in Tanabe Bay, Wakayama Prefecture, Japan owing to high water 
temperature more than 29℃due to the recent global warming. However, recovery from 
bleaching in corals (17% from more than 70%, n = c 300) was recorded in October, 2017. 
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（要約）
和歌山県田辺湾でイシサンゴ類やイソギンチャク類（刺胞動物）が、昨今の地球温暖化による高水温




























































Table I. Bleaching of corals and sea anemones from at Kitahama beach of the 
Seto Marine Biological Laboratory, Kyoto University, Shirahama Town, 
Wakayama P児島cture,Japan in 2017. 
完全白化率%(N,) 自化!f,% (N2) 
分類群 Complete bleaching rate Bleaching rate 
Taxonomic group 9月4,5日 9月24日 9月4,5日 9月24日
Sep. 4 -5 Sep. 24 Sep. 4 -5 Sep.24 
ミドリイシ類
33.9 (115) 10.4 (48) 71.9 (160) 54.5 (136) 
Acropora spp 
ハナガササンゴ
100 (28) 。（30) 100 (28) 100 (30) Goniopora /obata 
キクメイシ類
69.0 (58) 55.8 (52) 80.6 (72) 72.2 (61) 
Faviidae 
オオスリバチサンゴ 。（0) 50.0 (4) 0 (2) 80.0 (5) Turbinaria peltala 
シコロサンゴ
100 (3) 。（0) 18.8 (16) 。（21)Pavona decussate 
他のイシサンゴ類
46.2 (26) 58.3 (¥2) 70.3 (37) 30.0 (40) 
Other corals 
サンゴイソギンチャク
83.3 (6) 85.7 (7) 66.7 (9) 100 (7) Entacmaea quadrico/o, 
キッカイソギンチャク
100 (¥2) 100 (7) 100 (¥2) 100 (7) Antheopsis koseirensis 
イシサンゴ類全種
43.5 (230) 29.5 (146) 73.0 (315) 49.8(293) 
Whole corals 
イソギンチャク類全種
94.4 (18) 92.9 (14) 85.7 (21) 100 (14) 
























シ類 Faviidae(72 -81 %）。あるいはオオスリ
パチサンゴ Twbinaria pe!tata (80 %）であった．
ミドリイシ類 Acroporaspp.は 55-72 %と白
化率は比較的高かったシコロサンゴPavona
decussateは9月初旬に 19%だったが，下旬に








Fig. I Bleaching of corals and sea anemones atSeto 
fishing harbor, Shirahama Town, ＼νakayama 
Prefecture, Japan (photographed on September 




Table 2. Recovery from bleaching of corals and sea anemones白omat Kitahama beach 
of the Seto Marine Biological Laboratory, Kyoto University, Shirahama Town, 
Wakayama Prefecture, Japan in 2017. 
完全白化群休 個ー体数 一吉｜；自化群体 ・f間体数
分類1洋Taxonomicgroup 
No. of川dividuals No. of individuals partialy 
completely bleached bleached 
10月9,I l日Oct.9, 1 10月9、ll日Oct.9, 1 
ミドリイシ類Acroporaspp 3 13 
ノ、ナガササンゴConiopora/obata 。 6 
キクメイシ~Ji Favidae 2 14 
オオスリパチサンゴTurb川ariapeltata 。
シコロサンゴPavonadecussate 。 。
他のイシサンゴ類Othercorals 8 6 
サンゴイソギンチャク Entacmaeaquadrico/01 3 。
キッカイソギンチャク Antheopsiskoseirensis ウ 。
イシサンゴ類全種Wholecorals 13 40 












































Biosphere, 6: 31-35. 
(2017年9月28日受領， 2017年 ll月5日受理）
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